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　　Ro s.  Faith, there has been much to do on both sides, and the nation holds 
it no sin to tarre them to controversy.  There was for a while no money 
bid for argument, unless the poet and the player went to cuffs in the 
question.
　　Ham.  Is’t possible?
　　Guil .  O, there has been much throwing about of brains.
　　Ham.  Do the boys carry it away?
　　Ros.  Ay, that they do, my lord---Hercules and his load too. （2. 2. 352-62）１
　“little eyases”（「鷹の雛」）（2. 2. 339）のフレーズで有名なこの箇所のやり
取りは，1600年の終わり頃ブラックフライアーズ座を本拠に，急激に勢力を
回復しつつあったチャペル・ロイアル少年劇団への時事的言及であると一般
に考えられている．そして上記引用の最後の台詞 “Ay, that they do, my lord---














活動を開始していたのが，John Lyly と George Peeleの２人であった．Lylyに








HarbageのAnnals of English Dramaによれば1579年の時点で，すでに戯曲関連
の仕事を始めている．
　　The Arraignment of Paris （1581） （c.1581-84） （classical legend）
Chapel at Court
　　David and Bethsabe （1587） （c.1581-94） （biblical history） Unknown
　　The Battle of Alcazar （1589） （1588-89） （foreign history） Admiral’s
　　The Old Wives Tale （1590） （c.1588-94） （romance） Queen’s
　　Edward I  （1591） （1590-93） （history） Queen’s（?） 
（Annals of English Dramaに拠る）
Peeleの現存戯曲は５本しかなく，しかもそのすべてが異なるジャンルの戯曲
であるという点で，創成期のエリザベス朝演劇史の上でも非常に興味ある劇作
家だが，第１作のThe Arraignment of Parisが少年劇団によって御前上演され
た以外，後の作品の多くが成人劇団の手による上演であったという点は，本論
の視点から見て強く関心を引く現象である．（ちなみに，Lylyのケースでは，
後期の１作品The Woman in the Mooneを除き，すべて少年劇団によって上演








































































　　1572/3 A Hundreth Sundrie Flowres
　　Jan./Feb. 1575 The Posies of George Gascoigne
　　April 1575 The Glasse of Government
　　June 1575 The Noble Arte of Venerie or Hunting
　　1 Jan. 1576 Manuscript of Hemetes the Heremyte






































































の目標であり，画像中央奥に掲げられたモットー “Tam Marti quam Mercurio” 

























　　By Gascoigne: The Savage Man and Echo ［11 July］
　　By the others: Hock-Tuesday play also performed ［17 July］
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　　By Hunnis: The Lady of the Lake ［18 July］ 
　　By Gascoigne: Zabeta ［20 July projected］
　　By Gascoigne: Silvanus ［27 July］ （Annals of English Dramaを元に改変）

























































同じ趣向のものであった．２人のニンフを従えた湖の乙女（the Lady of the 
Lake）が女王に接近し，自分が女王に仕えること，またこの湖もこの館もそ
の主人（つまりLeicester伯）もすべて女王のものであることを，詩の形で歌い

































　The Princelye pleasures の記述の残りは，ZabetaとSilvanusという２つの演
し物の詳細なテクストによって完全に占められている．この２つの演目は共
にGascoigneの考案になるもので，先に触れた彼のモットー “Tam Marti quam 
Mercurio” がそれぞれの最終行に添えられていることから見ても，Gascoigne
が相当な力を入れて取り組んだ作品と考えてよいであろう．





















































































































１　 Hamletからの引用は，G. Blakemore Evans and J. J. M. Tobin, eds., The Riverside 
Shakespeare, vol. II（Boston: Houghton Mifflin, 1997）に拠る．
２　Gillian Austen, George Gascoigne （Cambridge: D. S. Brewer, 2008） 105-15.
３　Austen 108.
４　 前者の正式なタイトルは，“The Princelye pleasures, at the Courte at Kenelwoorth. 
That is to saye.  The Copies of all such verses , Proses, or Poeticall inuentions, 
and other deuices of pleasure, as were there deuised, and presented by sundry 
Gentlemen, before the QVENES MAIESTIE: In the yeare 1575.” であり，後者
は，“A LETTER: whearin, part of the entertainment vntoo the Queenz Maiesty, at 
Killingwoorth Castl, in warwik Sheer, in this soomerz Progress. 1575. iz signified: 
From a freend officer attendant in the Coourt, vntoo hiz freend a Citizen, and 
Merchaunt of London”である．
５　 Elizabeth Goldring, Faith Eales, Elizabeth Clarke, and Jayne Elisabeth Archer, 
eds., John Nichols’s The Progresses and Public Processions of Queen Elizabeth I:  
A New Edition of the Early Modern Sources, vol. II （Oxford: Oxford UP, 2014） 
237.  
６　 “Internet Archive Search: Records of Early English Drama, Coventry” （https://
archive.org/ details/coventryREED00ingruoft，2015年３月４日アクセス）.
７　 原文では，“And by this dum shew it was ment, that in the daies and reigne of 
King Arthure, men were of that stature; so that the Castle of Kenelworth should 
seeme still to be kept by Arthur’s heires and their seruants.”
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